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〈Summary〉
  This essay analyzes the activities of the Committee on Comparative Politics （CCP） of the 
Social Science Research Council （SSRC） directed toward the development of modernization 
theory as an influential paradigm of comparative politics.
  The CCP, established in 1954, was composed of up-and-coming political scientists, includ-
ing A. Gabriel Almond, who dedicated their energy and time to establishing comparative 
politics as a scientific discipline by making use of behavioral science and social theory 
informed by structural-functional analysis. This committee is widely credited with the develop-
ment of modernization theory as it applied to the emerging developing nations in the non- 
Western world in the early Cold War period. In particular, the essay sheds light on the intellec-
tual process in which full-fledged modernization theory slowly emerged out of a constellation 
of ideas by providing a detailed analysis of the activities of the CCP through the use of its 
primary sources.
  In doing so, the essay dissects the ways in which the intellectual ambition of the political 
scientists who gathered around the CCP to elevate comparative politics as a behavioral scien-
tific discipline merged with their desire to contribute to the formation of policy science geared 
toward their country in the context of the Cold War. In the final analysis, it suggests that the 
collaboration between the SSRC/CCP, universities that provided personnel to the CCP and the 
foundations that financially supported the activities of SSRC/CCP constitutes the institutional 

































































を行うことを唱導していたが 8），1948 年に SSRC 会長に就任すると，アメリカ政治学の科学化，
特に行動論政治学 9） の確立に向けて SSRC 内に「政治行動委員会（The Committee on Political 







ニューヨーク市に本拠を置くカーネギー財団（Carnegie Corporation of New York, 以下 CCNY と
略記）であった。CCNY は，戦後，社会科学研究，特に国際関係研究の分野に関心を寄せて，
地域研究プログラムなどの有望な新規分野に先鞭をつける助成を積極的に行っていたが 11），
































































アーモンドを指名する意向を示した 18）。そして 1954 年が明け，SSRC の活動方針を検討・承認
する委員会である「諸問題と政策に関する委員会（The Committee on Problems and Policy）」の
新年最初の会議で，比較政治の分野の研究を促進するための SSRC 内の新設委員会として「比較
政治委員会［The Committee on Comparative Politics, 以下 CCP と略記）」の設置が承認された。










カーはルーマニア生まれと国際色豊かなメンバー構成となった。以後 CCP は，1 年余の時間を
費やして，比較政治学の目的の精査及びそれを実現するための具体的な研究上の戦略や方法論に
関して，定期会議や研究会議の場で検討する活動に従事した。




























































































Ⅲ．比較政治研究の方法論の確立に向けて ― CCPの 1955年の活動
　このように CCP は 1954 年を通じて比較政治学研究の方法論に関して慎重な姿勢で検討を重ね
たが，1955 年に入るとその確立に向けて本格的に動いた。
　新年最初の CCP の会議は 2 月 14 日に開かれたが，そこではこの年に開催予定のセミナー・研
究会議の企画が検討されている。セミナーとは，1945 年以降に独立した東南アジア諸国におけ
る“西洋化された知識人”の政治的役割を主題とする夏季セミナーの実施であった。また研究会
議に関しては，CPB と共催の下，比較政治研究の方法論に関して討議することを目的に 6 月に
実施することが決定された。この研究会議では，社会学者や文化人類学者を招待してこれらの学
























いる。つまり，CCP は立ち上げ後 1 年余が経ったので今後はその精力を比較政治学の方法論の





　アーモンドが言及した CCP 主催のセミナー／研究会議は予定通り 1955 年中旬に開催されてい
るが，特にプリンストンで 6 月に開催された研究会議は，CCP が比較政治研究の方法論を確立
するに当たって重要な里程標となった。
　1955 年 6 月 2 日～4 日の三日間，プリンストン大学において「政治学研究における比較の方
法」をテーマとする研究会議が総勢 29 名の参加して開催された。参加者には，CCP のメンバー














































































































































































































提出された上記のような内容を旨とする活動計画を評価し，1956 年 3 月に当初三年間のプログ
ラムに対する助成として 26 万ドルの助成を認可している 50）。この助成を皮切りに，以後 CCNY
に代わってフォード財団が，CCP の活動を財政面で支えることになった。
Ⅳ．ドブス・フェリー・セミナー（1956年 6月）
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Kennedy Era （Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2000）, Chaps. 4, 5.
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101「近代化論」構築前夜のアメリカ政治学





Wiarda, Introduction to Comparative Politics: Concepts and Processes （New York: Harcourt Brace 
& Company, 1993）; David C. Engerman, et.al., Staging Growth: Modernization, Development, and 
the Global Cold War （Amherst and Boston: University of Massachusetts Press, 2003）.
6 ） このような社会的・歴史的文脈において国際政治理論を分析・再検討するアプローチに関して
筆者が大きな示唆を受けた論文として，遠藤誠治「序論　歴史的文脈の中の国際政治理論」日
本国際政治学会（編）『歴史的文脈の中の国際政治理論』175 号（March 2014），1-13 頁，を
参照。
7 ） ヘリングの経歴に関しては，M. A. Baer, et.al., “Chap. 2  E. Pendleton Herring,” Political Science 
in America: Oral Histories of a Discipline （Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky, 
1991）, 22-39.［邦訳：内山秀雄監訳『アメリカ政治学を創った人たちー政治学の口述史 ―』
（ミネルヴァ書房，2001 年），25-54 頁］。
8 ） Pendleton Herring, “Political Science in the Next Decade,” American Political Science Review, 




A. Dahl, “The Behavioral Approach in Political Science: Epitaph for a Monument to a Successful 
Protest” American political Science Review Vol. LX, No. 4 （December 1961）, 763-772. 邦語文献
では，山川雄巳『アメリカ政治学研究』（世界思想社，1977 年），41-106 頁；中谷義和『アメ
リカ政治学史序説』（ミネルヴァ書房，2005 年），95-101 頁。
10） 1945 年に SSRC 内にヘリングの指導の下に設立された政治行動委員会（CPB）は，1949 年に




下，政治学の理論・方法論の開発を目的に活動を展開した。Dahl, “The Behavioral Approach 





澄亨／小野沢透（編）『現代アメリカの政治文化と世界 ― 20 世紀から現代まで』（昭和堂，
2010 年），135-159 頁；拙稿「戦後初期における社会科学研究評議会とカーネギー財団による
地域研究の促進 ― 揺籃期の地域研究と社会科学 ―」アメリカ学会『アメリカ研究』48
（2014 年），119-137 頁。尚，ヘリングは 1946 年から 1 年間 CCNY の理事の任に就き，CCNY
と太いパイプを持っていた。
12） “Blue Sheet – JG, JP, Pendleton Herring”, May 5, 1953, Carnegie Corporation of New York 
Records, Series I,: Grant Files, Box 328, Folder 7: Social Science Research Council- Committee on 
Comparative Politics, 1953-1964 （CCR/I/328/7）, Rare Books and Manuscript Library （RBML）, 
Columbia University, New York City, New York. 以下，同様に略記。
102 「近代化論」構築前夜のアメリカ政治学
13） Emerson memo, October 18, 1953. SSRC Archives, Record Group 1, Series 1, Accession 2, 
Box735, Folder10655 （SSRC/1/1/2/735/10655），Rockefeller Archive Center （RAC）, Tarry 
Town, New York. 以下，同様に略記。同メモランダムでエマーソンは，共産主義も「近代化の
一変種」と述べている。
14） Gilman, Mandarines of the Future, 120.
15） William Marvel, “SSRC Committee on Political Behavior-Princeton Conference on Comparative 
Politics （Dec.11-12, 1953）. ［Memorandum］ CCR/I/328/7, RBML.
16） Roy Macridis to Kenneth Thompson, December 30, 1953. Ibid.
17） 比較政治学研究における「個別事例的」vs「法則定立的」な研究方向をめぐる論争に関しては，
小野耕二『比較政治』（東大出版会，2001 年）を参照。
18） Office memo, “WM and Pendleton Herring”, December 15, 1953. CCR/I/328/7, RBML; Herring 
to William W. Marvel, January 4, 1954. Ibid.
19） Minutes of the Committee on Problems and Policy, January 15, 1954, SSRC/1/1/2/316/1787, 
RAC; Florence Anderson to Pendleton Herring, January 22, 1954. CCR/I/328/7, RBML.
20） CCP, Report to the Carnegie Corporation of New York on the Work of the Committee, January 
1954-June 1955 （August 16, 1955）, SSRC/1/74/735/8858, RAC, 1-2.
21） この点に関して，アーモンドは後年執筆された自叙伝において，「我々は欧米に偏った偏狭さ
と知的保守主義から免れること目的とした“若い”委員会であった」と回顧している。Gabriel 
A. Almond, Ventures in Political Science: Narratives and Reflections （Boulder, CO: Lynne Rienner 
Publisher, 2002）, 95.
22） CCP, Minutes of First meeting （Feb.19, 1954）, SSRC/1/1/2/736/8881, RAC, 1-2, 4-6.
23） Ibid., 3-4.
24） G. Almond, “Research in Comparative Politics: Plans for a New Council Committee,” Items, Vol. 8, 
No. 1 （March 1954）, 2-3.
25） CCP, Minutes of Second Meeting （May 13, 1954）, SSRC/1/1/2/736/8881, RAC, 2-7.
26） Ibid., 7-10, 12.
27） CCP, Minutes of Third Meeting （Oct, 29-30, 1954）, SSRC/1/1/2/736/8881, RAC, 2-6.
28） Ibid., 6-10. アーモンド自身も，自らの比較政治研究を構造－機能的アプローチに基づくもので
あると述べている。Almond, Ventures in Political Science, 96.
29） ハーバード大学で T. パーソンズの下に学んだサットン（Ph.D. in Sociology）は，同大学で教
鞭を取った後，フォード財団のプログラム・オフィサーに就任している。サットンの研究は，
パーソンズ社会学と比較政治学研究の懸け橋的役割を果たしたと評価されている。Gilman, 
Mandarines of the Future, 132-133; Howard J. Wiarada, Political Culture, Political Science, and 
Identity Politics （Burlington, Vermont: Ashgate Publishing, 2014）, 29-30.
30） CCP, Minutes of  Fourth Meeting （Feb. 14, 1955）, SSRC/1/1/2/736/8881, RAC, 3-4.
31） 当時，行動論政治学を代表して，ディヴィッド・イーストン（シカゴ大学教授）によって政治






学とアメリカに危機：1884 年～1984 年』（三嶺書房，1987 年），236-350 頁。
32） “Remarks for SSRC Meeting” （March 26, 1955）, SSRC/1/1/2/736/8881, RAC, 1-4.
33） Ibid., 5-6.
103「近代化論」構築前夜のアメリカ政治学
34） その中には，例えば Henry Ehrmann, “Pressure Groups in France and the United States”, Kurt 
Stiner, “Local Government in Japan, France and England” などがあった。“Conference on the 
Comparative Politics sponsored by the CCP and CPB, SSRC”, CCR/I/328/6, RBML.
35） このサットン・ペーパーは，数年後，比較政治研究の重要論文を編んだアンソロジーに掲載さ
れた。Francis X. Sutton, “Social Theory and Comparative Politics” （1954） in David Apter., et.al., 
Comparative Politics: A Reader （New York: Free Press of Glencoe, 1963）, 67-72.
36） Ibid., 75-79.
37） このアーモンド・ペーパーは，雑誌論文として公刊されている。Gabriel Almond, 
“Comparative Political System,” Journal of Politics, Vol. 18, No. 3 （August 1956）, 391-394.
38） Ibid., 398-403, 404-408. アーモンドはその後，政治文化に関する理論をフィールドワークに基
づいてさらに精緻化し，シドニー・ヴァーバと共著を著している。Gabriel A. Almond and 
Sidney Verba, The Civic Culture: political Attitudes and Democracy in Five Nations （Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1963）［（邦訳）石川一雄（他訳）『現代市民の政治文化 ― 五か国
における政治的態度と民主主義』（勁草書房，1974 年）］。
39） 山川，前掲書，75 頁．
40） この二つのペーパーの内容の分析及び評価に関しては，Gilman, Mandarines of the Future, 
132-135 も参照。
41） George Mct. Kahin, Guy J. Palker, Lucian Pye, “Comparative Politics of Non-Western Countries,” 





46） Gabriel A. Almond, Taylor Cole, Roy Macridis, “A Suggested Research Strategy in Western 
European Government and Politics,” American Political Science Review, Vol. XLIX, No. 4 
（December 1955）, 1042-1046.
47） Ibid., 1046-1049.
48） Gabriel Almond, “A Program of Research on Comparative Politics”; “Supplementary Statement 
for Committee on Comparative Politics” （December 1955）. SSRC/1/1/2/736/8881, RAC.
49） The Ford Foundation, Report of the Study for the Ford Foundation on Policy and Program （Detroit: 
The Ford Foundation, 1949）, 90-99; Roger L. Geiger, Research and Relevant Knowledge: American 
Research Universities Since World War II （New York: Oxford University Press, 1993）, 99-101.
50） “Memorandum” （March 7, 1956）, SSRC/1/1/2/736/8881, RAC.






52） Gabriel A. Almond, Myron Weiner, “A Comparative Approach to the Study of Political Groups: An 
Agenda Paper for the Dobbs Ferry Seminar of the Committee on Comparative Politics,” 
SSRC/1/1/2/730/8787, RAC.
53） Almond, “The Seminar on Comparative Politics, June 1956,” 46.
54） Almond and Weiner, “A Comparative Approach to The Study of Political Groups,” 13-21.
55） Almond, “The Seminar on Comparative Politics, June 1956,” 46-47.
104 「近代化論」構築前夜のアメリカ政治学
56） Ibid., 48.
57） Latham, Modernization as Ideology, 38-39. CCP はドブス・フェリー会議後も研究会議を継続し




58） この点に関しては，Latham, Modernization as Ideology, 23-30; 山川，前掲書，85 頁。
59） “冷戦的社会科学”の内容や影響を多角的分析に分析した文献として，Mark Solovey and 
Hamilton Cravens, Cold War Social Science: Knowledge Production, Liberal Democracy, and 
Human Nature （New York: Palgrave Macmillan, 2012）.




ヒストリー「文化国際主義」の挫折と再生」（課題番号 15H03320，平成 27 年度－30 年度　
研究代表者中嶋啓雄）の成果の一部である。
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